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Comparative studies on the cultural properties and pathogenicities of more than 80 
isolates of Botrytis cinerea Persoon isolated mainly from petals of 56 species of plants were 
made. 
Isolates having the optimum growth temperature of 20。Cfor the mycelial growth in 
culture were about 80 per cent of the total. While the isolates having optimum tempera-
ture of 25°C were 15 per cent and the ones of optimum temperture of 15。Cwere 6 per 
cent. 
Concerning to the morphological differences of sclerotia of the isolates formed on media 
at their respective optimum temperatures for their mycelial growths eight sclerotia types 
were divided (Fig. 2 and Plate). The isolates that belonged to type II which formed 
large sclerotia (diameter about more than 5 mm) sparsely over the whole surface of media 
occupied 70 per cent of whole isolates. While 80 per cent of the isolates varied their 
sclerotia types to the other when the culture temperatures were di妊ered. Among the 
changed sclerotia types, type II was the most frequently observed. 
Most members of these isolates produced conidia vigourously at 10。Cthough scarcely 
at 20。Cand above this temperature. As to the relation between the types of sclerotia of 
these isolates and the easiness of their sporulation at 10°C, isolates having the sclerotia 
type I were the most vigourously sporulated ones. 
Isolates that showed strong pathogenicity to petals of azalea showed also the same 
strong pathogenicity to leaves of broad bean, and most of them belonged to the group 
forming sclerotia type II. 
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第2表 IO。， 15°,20。，25',30°Cを適温とする B.cinereaの菌株数
Table 2. Relation between the optimum temperature for mycelial 
growth on media at IO。， 15。， 20。， 25°,30'C and the 
numbers of isolates of B. cinerea. 
if!ola~ ＼＼＼ご竺入 10。C 15。C 20°C 25°C 
菌株数 。 5 62 1 Numbers of isolates 
全菌株K対する百分率
Per cent of whole isolates 
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第 3表 15。，20。，25°Cをそれぞれ適温とする B.cinerea各菌株の24時間当り
の菌糸伸長度
Table 3. Mycelial growth rate of isolates of B. cinerea in their optimum growth 
temperature every 24 hours at 15°, 20。， 25°C
瓦「＼ゴ！？ι1100 
15。Cを適温とする菌株
Isolates adapted for mycelial growth 
at IS°C 
20。Cを適温とする菌株
Isolates adapted for mycelial growth 
at 20。C
25°Cを適温とする菌株
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Fig. !. Mycelial growth rate of groups of isolates of Botワtiscinerea in 
their optimum growth temperature of 15。c,20。C,25°C, respec-














たものが第2表である．それによると l0°C,30°Cを適温とする菌株はなく， 15°C, 20°C, 25°C 
を適温とする 3群lζ分けられる．なかで－も 20°cを適温とする菌株数が全体の約80%を占め， こ
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第2図培地上fC形成される B.cinereaの8菌核型
Fig. 2. Schematic diagram of eight sclerotia types of B. cinerea formed on media. 
(I) I型菌核： ベトリー皿金面lこ小型菌核（径 lmm以下）を多数形成
Sclerotia type I: Numerous small sclerotia (diam. about I mm) were formed over the whole surface 
of media. 
(II) H型菌核： ベトリー皿金面lζ中型菌核（径2mm内外）を形成
Sclerotia type II: Moderate large sclerotia (diam. about 2mm.) were formed over the whole surface 
of media. 
(Il) E型菌核： 大型菌核（径5mm内外）をベトリー皿全面にまばらに形成
Selerotia type III: Large sclerotia (diam. about more than 5mm) were formed sparsely over the 
whole surface of media. 
(IV) IV型菌核：菌核塊をリング状lζ形成
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Sclerotia type V : Sclerotia were not formed and aerial mycelia grown vigourously on media. 
1在型菌核：気中菌糸の生育旺盛、菌核を器壁Kのみ形成
Sclerotia type VI: Aerial mycelia grew vigourously and sclerotia were formed only in brim of petri 
dish. 
(Vil) W型菌核：平偏大型の菌核を多数ベトリー皿全面K形成
Sclerotia type VII: Flat large sclerotia (diam. about 3～5mm) were formed numerously over the 
whole surface of media. 
(VII) m型菌核：大型及び中型菌核をリング状l乙密生する
















ので，それらの関係を確かめるため，全菌株を 10°c,l5°C, 20°C, 25°C, 30°Cでそれぞれ培養し
福度の変化により菌核型がどのように変動するかを調べた．その結果は第4表lζ示す通りで
第4表 各培養温度における各菌核型の菌株数
Table 4. Numbers of isolates which their eight sclerotia types arised at 

















































もl0°Cで減少し， 30。Cではさらに激減する．温度別にみてみると， l0°Cでは E型の中型菌核




らの変動の型とその頻度を示したものが第5表である． ζの表からして菌核型 I,I, il型の間
第5表培養温度による菌核型の変動
Table 5. Changes of sclerotia types at different temperature in culture. 
菌 核 菌核型変動の様式 菌株数 全菌株lζ対する百分率
Sclertium Modes of transformation of Number of Per cent of whole 
sclerotia types isolates isolates 
H ←一一一一一一一一→ E 28 36 (%) 
I←一→ E←一→ E 8 10 
変動型菌
I←一一一一一一→ E 5 6 
Isolates of E←一→ E ←一→ N 4 5 transforming type 
E ←一一一一一一→ N 4 5 
others 13 17 
固定型菌 E 一一ー一一一一一一一一－ il 15 19 
Isolates of not others 2 2 transformin号type
には変動が多くみられ，その数は，全菌株数の50%以上を占め，その中でも培養温度が l0°Cか








Table 6. Numbers of isolates of sclerotia type at their optimum temperature 
for mycelial growth. 
Il il N v VI VI VI 
一＼～ー ～J
N菌umber株ofisol数ates 5 2 55 7 8 。 。
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みなかった．
培養温度と分生胞子形成との関係























＊数値は菌株数， Numbersof isolates 















? ? 〜 ?
四VIl VI v N II I 
。。2 2 。4 12 3* 多（＋＋＋～＋＋＋＋）Abundant 
僅少 （ー ～＋）
Weak or absent 
。3 4 16 6 4 





















Table 9. Pathogenicities of Botワtisspp. for petals of azalea. 
病原菌 病斑面積 菌 株 数
P全er菌c株edtL.o対fすwhるo;;
Fungi Lesion area Numbers of isolates isolates 
80 % 50 63 % 
50～79 % 14 18 % 
Botr ytis cinerea 
IO～49 % 8 IO % 
I～ 9 % 7 9 % 
B.fabae 94 % 






Table 10. Relation between the pathogenicitics for petals of azalea and 
the sclerotia type of isolates. 
病原性 1 ～～～＿ Sc ro i yp 巴 I il IV V IV VI ¥'I 
強（病斑面積 95%以上）
Severe (lesion area more than 95 % 。fwhole area) 
弱（病斑面積 10%以下）
Weak (lesion area les than 10% of 
whole area) 
＊数値は菌株数， Numbersof isolates 
。＊ 0 8 2 0 0 0 0 














Table 1. Relation between the pathogenicit四 forpetals of azalea and 
the sporulation of isolates. 
胞Spo子rula形tio成n ＊ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋＋ 
強（病斑面積95%以上）
Severe (lesion area more than 95 % 。 3 5 
of whole area) 
弱（病斑面積 10%以下）
Weak (lesion area les than IO% of 4 2 。 。
whole area) 
＊ー：胞子形成せず， nosporulation; ＋：胞子形成わずか， weaksporulation; 
十： 胞子形成中程度， moderatesporulation; 悦：胞子形成多量abundantsporulation 
第12表 ツツジ花弁の色と Botrytiscinerea IC対する擢病度との関係















実験方法は前のツツジ花弁の場合と同様にして行ない，供試菌として B.cinerea 77菌株， B.






供試菌85菌株を第3図lζ従って病原性を表示したのが第13表である. B. cinerea 77菌株の中の
59菌株（80%）が病原性を示し，その中の14菌株（18労）は病斑面積が25~ぢ以上を示した．これ
に対し，病原性を示さなかった菌株は4菌株（5 %）であった.B.fabaeはもちろん病原性を示










Fig. 3. Schematic diagram of lesions on leaves of broad bean inoculated with Botワtis
cznerea. 
：無病斑， Nonpathogenicity. 土：病原性不明確， Notstable pathogenicity. 
＋：病原性弱， Weakpathogenicity. 十十：病原性中， ModeratePathogenicity. 
H+：病原性大， Strongpathogenicity. H：病原性最大， Moststrong patho-
gemc1ty. 
第13表 Botワtisspp.のソラマメ薬IC対する病原性
Table 13. Pathogenicities of Botワtisspp. to leaves of broad bean ( Vicia 
Jaba Lふ
病原菌』＼＼＼、 Pa病og原eni性city ＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋＋ 
Botワtiscinerea 4* 14 28 17 10 4 (5) ** (18) (37) (22) (13) (5) 
BotワtisJabae 
Botrytis ali 2 
S. sclerotiorum 












ソラマメ葉に対して強い病原性を示した 28,32, 62, 69号の4菌株と病原性を示さなかった
33, 35, 36, 66号の4菌株をツツジ花弁で試験した結果と比較したのが第16表である． これによ
野中福次・森田昭： Botワtiscinerea Persoon k関する研究
第14表 Botrytis cinereaのソラマメ葉IC対する病原性と菌核型との関係
Table 14. Relation between pathogenicities to leaves of broad bean and 
sclerotia types of B. cinerea. 




弱 3 7 4 3 。。。Weak （～土）
＊数値は菌株数，Numbersof isolates 
第15表 Botワtiscinereaのソラマメ葉IC対する病原性と胞子形成との関係
Table 15. Relation between pathogenicities to leaves of broad bean and 
sporulation of isolates of B. cinerea. 
p病～ath～o原～ge：性i、.~脱1胞Sp~子r～ul～a形ti～o成n～ ｜ ＊ ＋ ＋＋ ＋＋＋ 十＋十十
5怠 4 5 4 。Severe (+ + ＋～＋＋＋＋） 
W弱eak （一～土） 5 7 2 2 
キ第1表l乙同じ， Dittotable 1. 
第16表 Botr；的 cinereaのソラマメ葉IC対する病原性とツツジ花弁lζ対する病
原との関係
Table 16. Relation between the pathogenicities to leaves of broad bean and that 
to petals of azalea. 









ソラマメ葉 ＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋十＋＋＋＋＋Leaf of broad bean 
ツツジ花弁 6.2** 5.0 17. 7 97. 2 95.8 89.2 87.5 Petal of azaea 
＊ー ： 無病斑，Nolesion；州：病斑面積50%以上，Lesionarea more than 50% of whole area. 
料数値は全花弁面積IC対するhNumbers erpressed as per cent of whole area of petals. 
るとツツジ花弁lζ強い病原性を示す菌株はソラマメ葉lと対しでも強い病原性を示すようである．
v.考察
灰色カビ病菌 Botrytiscinerea Persoonは代表的な多犯性菌で，本菌に関する生理学的， または
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図版説明（第2図参照）
Explanation of plate (cf. Fig. 2) 
Botワtiscinereaの蔚核型
Sclerotia type of Botワtiscinerea 
I. 菌核型I, Sclerotia type I . 
2. 菌核型I, Sclerotia type I . 
3. 菌核型II,Sclerotia type II. 
4. 菌核型N,Sclerotia type N. 
5. 菌核型V,Sclerotia type V. 
6. 菌核型VI,Sclerotia type VJ. 
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